





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3） ［Copleston 1980：169］：Frederick C. Copleston S.J., Philosophies and Cultures, Oxford Univ. Press １98０, p. １69.
  “When Nishida Kitarô （１87０-１945）, who is generally considered to have been the leading Japanese philosopher 
since the opening to the West, was engaged in rethinking the Buddhist philosophy of ‘Emptiness’ or ‘the Void’, he 




6 ） ［Daisetsu T. Suzuki  1900］：Daisetsu T. Suzuki, ‘Asvaghosha’s Discourse on the Awakening of Faith in the 
Mahayana’, Open Court Publishing Company, 1900.
7 ） ［『大乗起信論』1996：「因縁分」173］













20） ［境野哲 1902］：境野哲（黄洋）「自由討究主義としての新仏教」、『新仏教』、第 3巻第 7号（明治3５年 7 月）所収。
21） （Copleston 1980：40］ Frederick C. Copleston, Philosophies and Cultures, Oxford Univ. Press 1980, p. 40. "Ch’an 
Buddhism, which was a Chinese creation and the parent of Japanese Zen, laid emphasis on the possibility of 
enlightenment in the midst of a person’s daily and socialy useful occupations. Moreover, the Absolute of Ch’an 
Buddhism was not a transcendent reality, ontologically distinct from this world. It was the phenomenal world, the 























38） ［井上哲次郎 1894：494］：井上哲次郎『我世界観の一塵』明治27年 7 月10日発行の『哲学雑誌』第 9巻第89号所収、494。
39） ［同 ５00頁］
40） ［同 ５01頁］
41） ［井上哲次郎 1901：362］：井上哲次郎「認識と実在との関係」（明治34年、井上哲次郎編『哲学叢書』第 1集第 1冊、集文閣、
国際哲学研究 3号 2014  123
論文
362。および『大乗起信論』岩波文庫、180頁を参照のこと。
42） ［境野哲 1894］：「井上博士ノ《『我世界観ノ一塵』ヲ読ム》ヲ読ミテ」『哲学雑誌』第 9巻第91号（明治27年）に収載、
特に678-682を参照。
43） ［渡部清 2006と2007］：「仏教哲学としての西田哲学」『上智大学哲学科紀要』第32号、上智大学哲学科、2006、7５-104、
および「『西田哲学』の真景」『日本の哲学』第 8号、日本哲学史フォーラム、昭和堂、2007、５５-72。
44） ［清沢満之 2003］：「純正哲学」『清沢満之全集』第 3巻所収、岩波書店、2003。
主に使用した参考書類
『原坦山和尚全集』全 1巻、（復刻版）名著普及会、1988。
『井上哲次郎集』全 9巻、クレス出版、2003。
『井上円了選集』全2５巻、東洋大学、1987- 。
『西田幾多郎全集』全19巻、岩波書店（第 3刷）、1978-80。
『清沢満之全集』全 8巻、岩波書店、2003。
